



























・Pride and Prejudice （1813） － Jane Austen
・A Christmas Carol （1843） － Charles Dickens
・The Adventures of Tom Sawyer （1876） － Mark Twain
















（1）I know there is sunrise because I am a sailor, why else I know not. 
 （Bram Stoker, Dracula）
そのため、前置詞である以下に挙げる形式のものは今回の研究対象から除外する。
（2）Because of Hilda’s opposition, she was fiercely on the sidle of the man, ….






（3） only （69）, just （46）, partly （45）, merely （34）, perhaps （32）, simply （29）, probably 
（10）, all （10）, really（9）, possibly （7）, chiefly （7）, also （7）, more （5）, mainly （5）, 
entirely （5）, precisely （4）, solely （3）, mostly （3）, even （3）, usually （2）, surely （2）, 









because ～は「一部～という理由で」、only［simply］ because ～は「単に～という理由
で、～という理由だけで」という意味を表す。
また、鈴木（2016: 589）では次のように書かれている。










（6） 順位 副詞 割合 順位 副詞 割合
1 only 20.1% 13 more 1.5%




4 merely 9.9% mostly 0.9%





all 2.9% surely 0.6%





also 2.0% exactly 0.3%
chiefly 2.0% particularly 0.3%

































次 に 焦 点 化 の 副 詞（focusing adverb） で あ る“just, merely, only, simply”と“exactly, 






（7）  a. 「…だけ」の意味を表すもの: alone, exactly, exclusively, just, merely, only, precisely, 
purely, simply, solely
（8） b. 「特に…」の意味を表すもの: chiefly, especially, largely, mainly, mostly, notably, 
particularly, primarily, principally, specifically, at least, in particular
（7） は“just, merely, only, simply”と“exactly, precisely, solely”に あ た り、（8）は“chiefly, 
mainly, mostly, particularly, principally”にあたる。また、同様にCollins（2017: 447）でも焦
点化副詞を以下のように定義づけている。
（9）　 There are certain adverbials you can use if you want to focus on the most important 
thing in what you are saying, for example the main reason for something or the 
main quality of something.
（10） Some of these adverbials can be used to emphasize that only one particular thing is 




（11） chiefly, especially, mainly, mostly, notably, particularly, predominantly, primarily, 
principally, specially, specifically














































































（18）… but it is sure that this is the only possible exit.
 （Arthur Conan Doyle, The Return of Sherlock Holmes）
また、“sure”はさまざまな形式で使われ、“be sure to do”や“be sure that …”など副詞として
よりも形容詞としての用法で見かけることが多い。以下に上記で挙げた表現の例を挙げるこ
とにする。
（19）He is sure to refuse to tell. （Bram Stoker, The Lady of the Shroud）
（20）He was quite sure he could do it.






また、Declerck（1994: 548 - 549）は“can”や“may”の書き換えの説明で、“possible”を用い
ての書き換えを次のように説明している。
（21） 事実に基づく可能性が、it is possible thatで言い換えられるのに対し、理論的可能性

















ここで使用したコーパス内で“probably”を“It is probable to …”へ書き換えられる例は存在
しなかった。そのため、「事実に基づく可能性」の属性が強いと考えられる。また、（18）か
ら“surely”を“It is sure that …”へ書き換えた例は1例存在する。これに対し、“surely”を“It is 
sure to …”へ書き換えた⽂の用例は以下のものを含め9例観察できた。
（22）  … it is sure to be discovered unless you help me.










only, simply”・“exactly, precisely, solely”と（8）と（9）の 定 義 に 当 て は ま る 副 詞“chiefly, 
mainly, mostly, particularly, principally”とに分けられる。前者のうち“just, merely, only, 
simply”は高頻度で使用されるが、“exactly, precisely, solely”と後者は頻度が著しく低い。ま
た、“chiefly, mainly, mostly, particularly, principally”も同様である。（6）から2パーセント以
下の使用率である。では、この使用頻度に違いが生じる要因を考えていく。まず3.1の考察
を援用し、焦点化の副詞を分析する。低頻度である“exactly, precisely, solely”と“chiefly, 





























（9） There are certain adverbials you can use if you want to focus on the most important 
thing in what you are saying, for example the main reason for something or the main 
使用頻度 使用頻度
chief 545 chiefly 268
main 870 mainly 110
most 636 mostly 284
particular 1439 particularly 856
principal 217 principally 108
使用頻度 使用頻度
exact 352 exactly 1396
precise 150 precisely 414




（10） Some of these adverbials can be used to emphasize that only one particular thing is 
involved in what you are saying.
（9）は“chiefly, mainly, mostly, particularly, principally”に対応し、（10）は“just, merely, only, 
simply”・“exactly, precisely, solely”に対応する。（9）に分類する副詞を用いる場合、焦点化
されるのは“the most important thing in what you are saying”である。最上級の表現があ
り、一番重要な話題を焦点化している。これに対して、（10）に属する副詞を用いる場合、焦

























なことかどうかの判別はしがたい。しかし、（10）にあるように“only one particular thing is 
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The Relationships between Adverbs and 
Conjunctions: Focusing on their Co-occurrence
FUKAYA, Atsuka
Abstract
The purpose of this paper is to clarify the relationships between adverbs and 
conjunctions. This study focuses on the co-occurrence between them. To analyze these co-
occurrences, this study will cast light on some adverbs; the modal adverbs perhaps, possibly, 
probably, surely, and the focusing adverbs just, merely, only, simply, exactly, precisely, 
solely and chiefly, mainly, mostly, particularly, principally, and the conjunction because. For 
one thing, based on the observation of word formation, paraphrases and the nature of the 
modal adverbs, they demonstrate that the degrees effect the co-occurrences between the 
modal adverbs and the conjunction because. The degrees mean the purity; how pure adverbs 
are. So the property of the modal adverbs are connected to the co-occurrences. The adverbs 
which have theoretical possibility do not affect their emergence. But the adverbs which 
have factual possibility do. In addition, the definition of the focusing adverbs are more likely 
to be related to the co-occurrences. While some focusing adverbs with the meaning of 
emphasis are unlikely to co-occur with because, other focusing adverbs with the meaning 
of restricting are easily able to co-occur. The resulting conclusion is as follows: the degrees, 
the property, and the definition of the adverbs affects co-occurring phrases. Therefore, this 
research demonstrates to us that because is more closely linked through specific adverbs. 
The result affirms the existence of the co-occurrences.
